






Scatter of Compressive Strength of 
High Strength Plain and Confined Concrete 
Kazuo YAMADA 
1n this study， the variations of the compressive strength of high strength plain and 
confined concrete were巴xamined，as a first step to establish a standard test method for 
the compressive strengh concrete. The following results were obtained from this experi-
ments: 
1) The compressive strength of concrete increased with the increase of confined 
ratio and yield point of lateral reinforced st巴elbar. This tendency was more significant 
as the decrease of compressive strength of concrete matrix 
2) 1n the case of compressive strength of concr巴tematrix{Fc)孟800kgf/cm'，the 
compressive strengths of concrete were hardly a任巴ct巴dby the dif巴renceof dryn巴sof 
specimen. 1n the case of Fc=400 kgf/cm'， however， the compressive str巴ngthsof concrete 
in dry condition were higher than thos巴inwet condtion. 
3) The stochastic models for normal strength concrete propos巴dby the author were 
available to the high strength concrete. The theor巴ticalpredictions on the statistical 
distributions of concrete strength were in good agr巴ementwith the experimental results 
over a wide rang巴
4) The coe伍cientof variation of concrete strength decreased with the increase of 

























調合強度 官/(C+Si) 単位量 (kg/ポ) 混和剤・
(kgf/cm2) (%) C w S G S i (%) 
400 5 2 317 165 897 1021 O. 90 
800 3 0 533 160 744 999 1. 70 
1 2 0 0 2 5 512 160 579 1026 128 3. 50 
[註]c :セメント、 W:水、 S:細骨材、 G:組骨材、 Si :シリ
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o : fy=280Dkgf Icm"2 












o : fy=2800kgf Ic酬柁
• : fy= 5500kgf Icm**2 。:fy=133∞kgf Icm**2 
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ト 1'-' 0: Wet condition 
• : Dry condition 。
0.0 0.6 1.2 1 回日 2.4 
Vs (%) 









































0: Wet condition 










0.0 0.6 1.2 1.8 2.4 
Vs (克)













↑ ? 〉 ?
?
?? 0・胸tcondition 
~ : Dry cロndition。
0.0 0.6 1.2 1.8 2.4 
Vs (%) 









応力σの下で試験体が破壊している確率 (D(σ) ) 
は、それぞれ以下のように表される。
1 )胃eibull分布
f一二位Lー β+1、D (σ) 1-exp {，~':'.~ .(11-"') 
... l (β+1)σJ 






自己する領域の大きさに関連する値、 Lu : 
不安定クラックの進展過程段階における
試験体の内部構造に関連する値。
(2 ) = 1ー(でιー )θ
υE 
D (σ) 








(β+1) ri D (σ) ニ 1~~乙-L e x p L2-Ll c -.. y 
D (σ) =l~exp 
i丘土l_Q_， mu'Lu/(β+1) 
{m-L11 i乏土lk¥ mu .Lu/(β+1) {''_' 'U V } 
m'Ll 
.uβ+1) 
…一{止~ +1. β+1 
-rnu ~Lu T'"I 
u ・1 血じL主 一旦二_L_l_ {"~U ， ~U +1 
β+1 '". (β+1)σ 
-mu 'Lu ~ σ ・I
{一二主主で
(β+1)σ 





血じL主 __ mニk_{"~U ， ~U +1 β+ 1 ' "， (β+1)σ 
-mu 'Lu ~ 
• U • I 
σβ+1} 
ここに、 F(z，p)=J;叫(ー t)・tZ-1dt:第 1種不完







































































7. "/ 7.5 7.日7. "/ 7.自7.5 7.日 7.I 7.2 7.:3 7.4 
LN(STRENGTH) 
Vs=0.56%の場合



























































































7.7 7.8 7.9 7.2 7.3 7.4 7.5 7.自
LN(STRENGTH) 
(c)Vs=1.13%の場合 (d) V s= 2.2 6 %の場合
図-5 コンクリート強度の確率分性状に対するModel-lの適用性
(Fcニ1200kgf/cぜクラス、 f y=13300kgf/cぜクラス)
























一旦ニ1.Lー β+1， (1+/~" ， ~~_.a~ .J (β +1)σ  
{二位1.Lー ー β+1
(β+1) a' V 
β+1 ・a~ .• } ] 
② Ll= L2の場合:
D (σ) = 1ー
. e x p
160 
{n;;じ主主+ 且ーニ1.Lー β+1 
β+i-+2，"(β+1) aσ r 
(4) ， 
ここに、 r(z，p)=J;exp(ーt)・tZ-1dt:第 1種不完
















































6.9 7.口 7.7 7.5 7.S 7.S 7.7 7. t 7.2 7. S 7.4 7.5 


































‘' S. 自 ~O ~I ~2 ~a ~4 ~5 ~S ~7 
LN(STRENGTH) 
F c= 1200kgf!cm2 










(c) Vs= 1.13%の場合 ( d) V s= 2 . 2 6 %の場合
図-6 コンクリート強度の確率分性状に対するModel-2の適用性
( F c=1200kgf/ cぜクラス、 f y=13300kgf/cぜクラス)
7. S 7.4 7.5 7.6 
LN(STRENGTH) 
7.2 
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? ヘ同二二i。。 Wet c口ndition










• : fy= 5500kgf Icm**2 
o : fy=133∞kgf Icm勢同
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。。 Wet condition 
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